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Abstract
The purpose of this study was to examine the possible enhancement of fundamental 
competencies for working persons in college students as a result of participating in inter-
national service-learning tour in Cambodia. This program has been carried out continu-
ously for six years. Students will receive the stimulus from the outside. The stimulus is 
inspired by the differences between the developing countries and Japan of the environ-
ment. In Cambodia, water, gas, communication environment is insufficient. Students will 
receive the mental stimulation. It is justice and different social environment, from poor 
children, it is a stimulus from the team mates. We designed to enhance the effect. It is a 
key to service-learning, the REFLECTION, experience before, during experience, were 
carried after the experience. Results of the evaluation growth was be confirmed to all stu-






















































































































































































た（Moely and Merecer, 2002）。このCASQで
は不充分だと主張するShiarellaらは、Com-




















































































た（Boyle-Baise , 1998）（Green, Dal ton & 






























































































































































































































































































































DAY1 2月11日 成田空港発 クアラルンプール泊
DAY2 2月12日 シェムリアップ到着 物資準備 会食
DAY3 2月13日 アンコールワット観光 市内ガイド BBQ
DAY4 2月14日 孤児院A訪問 サイクリング
DAY5 2月15日 孤児院B訪問 高校生とサッカー
DAY6 2月16日 早朝演奏会 /孤児院B 孤児院B訪問
DAY7 2月17日 自由行動 サッカー試合
DAY8 2月18日 孤児院C訪問 孤児院C訪問
DAY9 2月19日 孤児院C訪問 孤児院C訪問 キャンプファイアー
DAY10 2月20日 サッカー試合 運動会準備
DAY11 2月21日 運動会 自由時間 感謝パーティー
DAY12 2月22日 遺跡観光 自由時間 会食










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































項目は、Q1社会的正義感 , Q2主体性 , Q4政




質問因子 体験前 体験後 前後差 t値 p値
Q1 社会的正義感 4.889 7.222 2.333 -4.882 0.000166 ***
Q2 主体性 5.000 7.778 2.778 -7.625 1.03E-06 ***
Q3 ストレス・コントロール力 6.222 7.889 1.667 -2.121 0.049860 ***
Q4 政治・社会意識 4.778 7.222 2.444 -4.139 0.000771 ***
Q5 対人対話力 5.222 7.667 2.444 -3.581 0.002499 ***
Q6 多様性適応度 5.667 8.000 2.333 -3.212 0.005441 ***
Q7 奉仕活動意識 5.444 8.667 3.222 -3.713 0.001889
Q8 問題解決力 5.111 7.111 2.000 -1.976 0.065690 *
Q9 リーダーシップ 4.889 7.222 2.333 -3.588 0.002459 ***
Q10 課題発見力 4.889 7.000 2.111 -3.223 0.005313 *
Q11 規律性 6.000 8.000 2.000 -3.000 0.008479 ***
Q12 傾聴力 5.333 8.333 3.000 -6.000 1.85E-05 ***
Q13 計画力 4.889 7.111 2.222 -3.578 0.002515 ***
Q14 実行力 5.444 7.667 2.222 -3.831 0.001472 ***
Q15 柔軟性 5.444 8.111 2.667 -4.516 0.000352 ***
Q16 状況把握力 5.222 7.000 1.778 -2.399 0.029010 **
Q17 創造力 4.556 6.667 2.111 -1.865 0.080580 *
Q18 働きかけ力 5.111 7.000 1.889 -1.877 0.078830 *
Q19 発信力 5.000 6.889 1.889 -2.089 0.053080 *
p > 0.1 *　p > 0.05 **　p > 0.01 ***
図1、調査結果－前後差比較




目はQ3ストレス・コントロール力 ,  Q16状
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